






























　This paper reports on a longitudinal study that confirms the educational effects of a class grouping called "Service 
Learning," which includes subjects entitled "Service learning in the community" and "Theme-based research project." 
　A two-way ANOVA was conducted on whether registering for "Service Learning in the Community" （2） and for "Theme-
based research project" （2） would affect student scores on the 6 Skills for Careers （6SC） measure.  The results 
showed that in general, those who registered for the “Service learning in the community” course significantly decreased 
in "personal relationship skills," indicating that they had lost confidence after facing difficult issues through the 
experience of public participation.
　However, the motivation for registering for these courses exerted an influence on 6SC scores. Students who 
registered for "Service Learning" as a personal challenge showed an increase on some measures of the 6SC, while 
those who registered because their friends invited them showed a decrease in some skills. It was also noteworthy 
that students who registered in order to earn course credit showed an increase in some skills. Overall, the goal of 
developing generic career skills by having students face difficult issues through their participation in "Service Learning” 
was achieved through “Service learning in the community.” However, participation in the "Theme-based research project" 
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尺度名 n Mean SD α
興味探索スキル 237 4.60 0.97 .80
継続スキル 237 4.50 1.04 .85
変化スキル 237 4.52 0.92 .86
楽観的認識スキル 237 4.58 1.03 .86
開始スキル 237 4.74 0.97 .83
人間関係スキル 237 3.90 1.21 .83
注）項目数で除した値。
Table1 　第2回調査の6SCの各尺度の得点分布と信頼性係数Table1 　第2回調査の6SCの各尺度の得点
尺度名 n Min Maｘ Mean SD
興味探索スキル 218 -4.00 2.60 -.16 .96
継続スキル 217 -3.00 3.00 -.11 .93
変化スキル 216 -3.40 2.00 -.05 .87
楽観的認識スキル 217 -4.20 3.60 -.08 1.09
開始スキル 214 -3.80 3.40 -.04 1.05





























あり 0 77 77
なし 139 2 141









N Mean Mean Mean
あり 77 4.94 .889 4.75 .962 -.19 .938
なし 141 4.65 .955 4.50 .975 -.15 .980
あり 77 4.68 .906 4.58 .973 -.10 .766
なし 141 4.54 1.117 4.43 1.080 -.12 1.005
あり 77 4.51 .704 4.49 .827 -.02 .876
なし 140 4.54 .941 4.49 .969 -.06 .874
あり 77 4.67 1.040 4.62 .978 -.06 1.010
なし 141 4.62 1.084 4.53 1.081 -.09 1.128
あり 76 4.86 1.052 4.86 .972 -.04 .957
なし 140 4.68 1.059 4.64 .991 -.04 1.106
あり 76 4.47 1.066 4.03 1.156 -.46 1.147














































N Mean Mean Mean
あり 80 4.62 .960 4.53 1.008 -.10 1.002
なし 138 4.82 .925 4.62 .958 -.20 .942
あり 80 4.60 1.165 4.58 1.074 -.02 1.105
なし 138 4.59 .977 4.43 1.025 -.17 .802
あり 80 4.52 .907 4.52 .955 -.02 .816
なし 137 4.54 .839 4.47 .901 -.06 .907
あり 80 4.69 1.097 4.59 1.076 -.10 1.114
なし 138 4.61 1.052 4.55 1.029 -.07 1.073
あり 80 4.67 1.090 4.72 .982 .05 .983
なし 136 4.78 1.040 4.72 .995 -.09 1.094
あり 80 4.07 1.185 3.89 1.260 -.17 1.190
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興味探索 継続 変化 開始
Table6　学生の成長要因と機会活用スキル得点変化量との関係
エントリー理由 ｎ 0HDQ 6'
活動内容に興味・関心を持ったから         
担当教員の専門に興味・関心があったから         
就職や自分の目指す将来に役立ちそうだったから         
何かにチャレンジしてみようと思ったから     †       † 
人間関係が広がると思ったから       †   
成長できると思ったから         
単位になるから         




興味探索 継続 変化 楽観的認識 開始 人間関係
Table7　地域連携実践演習エントリー理由と6SC得点変化量との相関




















=－.241, p<.05、変化スキル: r =－.268, p<.05、人




























ど自分自身についての気づきがあった 108 4.05 0.73 -.259 * -.204 † -.128 -.118 -.178 -.229 *
「地域連携実践演習」を通して、社会や地域に対する関心や
問題意識が芽生えた 108 3.96 0.91 .033 .042 .097 .172 .179 .056
「地域連携実践演習(B)」として、次は別のプログラムに参加
したい 107 3.01 1.14 .031 .164 -.003 .217 † .196 † .075
「地域連携実践演習(B)として、次も同じプログラムに参加し
たい 108 2.79 1.22 -.135 -.118 -.060 -.050 -.159 -.062
今後、「テーマリサーチプロジェクト」を履修したい 108 2.45 1.09 -.036 .086 .008 .097 -.090 .062
今後、「テーマ実践演習」を履修したい 108 2.68 1.12 -.168 -.112 -.068 -.127 -.235 * -.116
正直なところ、単位にならなければボランティア活動等には
参加しないと思う 108 2.53 1.09 .192 .246 * .284 * .294 * .172 .217 †
自分で活動を企画・運営してみたい 108 2.94 1.10 -.090 -.236 * -.098 -.162 -.219 † -.209 †
幅広く色々な経験をして、自分が興味を持てるものを見つけ
たい 108 4.15 0.80 -.049 -.080 .000 -.065 -.003 -.088
さまざまな人と出会うことで、社会性や積極性を身につけた
い 108 4.30 0.71 -.077 .026 -.004 .019 .010 -.115
色々な場に出ていくことで、自分の世界を広げていきたい 108 4.34 0.74 .070 .038 .078 .094 .189 -.032
地域や社会に貢献したい 108 3.92 0.90 -.072 -.074 -.090 -.132 .008 -.193 †
（*:p <.05,†:p <.10）
6SCの変化量得点との相関(n=75)
興味探索 継続 変化 楽観的認識 開始 人間関係
Table8　地域連携実践演習を終えての評価と6SC得点変化量との相関


















点変化量と正の相関を示していた（継続スキル: r =.246, 
p<.05、変化スキル: r =.284, p<.05、楽観的認識スキ
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